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Carcinoma of the penis is rare, and the prognosis of penile cancer with inguinal metastases is extremely
poor. Standard chemotherapy for advanced penile cancer has not been established because of its rarity. A
case of penile cancer with inguinal metastases that responded well to neoadjuvant chemotherapy with
paclitaxel, ifosfamide and cisplatin (TIP) is described. A 55-year-old Japanese male visited our hospital for a
penile tumor and fixed, 4 cm, right inguinal lymph nodes. Computed tomography and 18F-FDG-PET
imaging showed not only right but also left inguinal lymphadenopathy. Penile cancer (clinical stage
T3N3M0, 7th edition TNM classification) was diagnosed, and partial penectomy and right inguinal biopsy
were performed. The pathological examination revealed squamous cell carcinoma of the penis with right
inguinal lymph node metastasis. The inguinal metastases were judged to be unsuitable for radical resection ;
and, paclitaxel 60 mg/m2 (day 1), ifosfamide 1,200 mg/m2 (days 1-3), and cisplatin 60 mg/m2 (days 1-3)
were given at 3-week intervals as neoadjuvant chemotherapy. After 4 courses of chemotherapy, the inguinal
metastases were markedly reduced. He had neutropenia (grade 3) during each course and peripheral
neuropathy after 2 courses, but there were no severe complications. The patient underwent bilateral
inguinal and pelvic lymphadenectomy after neoadjuvant chemotherapy. Pathological examination revealed
no viable cells in the resected specimens. The patient remains alive and well with no evidence of recurrence
8 months after this radical treatment. TIP chemotherapy appears to be effective for advanced penile cancer.
(Hinyokika Kiyo 61 : 33-37, 2015)










患 者 : 53歳，男性．
既往歴 : 高血圧症，胆石症
喫煙歴 : 30本/日×30年





診した．陰茎亀頭部に 4 cm の腫瘍を認めた．腫瘍よ
り出血，排膿は認めなかった．右鼠径部に 4 cm の可
動性のない石様硬のリンパ節腫大を認めた (Fig. 1）．
左鼠径リンパ節は触知しなかった．血清 SCC は 8.0
ng/ml（正常値 : 1.5 ng/ml 以下）と高値であった．
造影腹部 CT 検査で右鼠径部に造影効果を伴う 4
cm のリンパ節腫大を認め，18F-FDG-PET 検査でも同
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Fig. 2. CT scan and F18-FDG-PET scan show
bilateral inguinal lymph node swelling.
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Fig. 3. Pelvic MRI shows tumor invasion to the
corpus spongiosum.
部位に異常集積を認めた (Fig. 2）．造影 CT 検査で左
鼠径部に 13 mm のリンパ節腫大を 2個認めた．骨盤
内にリンパ節腫大は認めなかった．治療前の骨盤
MRI 検査では，外尿道口より 6 cm の尿道海綿体まで
腫瘍浸潤を認めた (Fig. 3）．陰茎癌，臨床病期
T3N3M0 (TNM 分類第 7版）と診断した．
2013年 6月，陰茎部分切除術，右鼠径リンパ節生検









（175 mg/m2 day 1），イホスファミド（1,200 mg/m2






トロン（40 μg/kg day 1∼3），デキサメタゾン（8 mg
day 1∼3）を使用した．各コースで grade 2（CTCAE
ver 4.0）の嘔気を認めた．Grade 3（CTCAE ver 4.0）
の好中球減少を認めた場合，G-CSF 100 μg 使用した．
TIP 療法 4コース終了後の 18F-FDG-PET 検査では右
鼠径リンパ節は 4 cm から 1 cm まで縮小し，左鼠径
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Fig. 4. CT scan and F18-FDG-PET scan show
marked reduction of inguinal metastasis after
neoadjuvant chemotherapy.
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Fig. 5. The changes in the serum SCC level in the treatment of neoadjuvant chemotherapy and surgery.









出血量は 175 ml であった．皮膚縫合の際，鼠径部皮
膚辺縁壊死予防のため，ICG 蛍光血管造影を併用し
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移）で30％，pN3（リンパ節外進展または骨盤リンパ
節転移）で 0％と非常に不良である．本邦では，加藤
ら5)が，N2 以上の症例は N1 以下の症例に比べ有意
に癌死が多かったと報告している．本症例は右鼠径リ




























2014年の NCCN ガイドライン7)では 4 コースの
TIP 療法（パクリタキセル : 175 mg/m2 day 1，イホ
スファミド : 1,200 mg/m2 day 1∼3，シスプラチン :





NCCN のガイドラインで TIP 療法を推奨する根拠
となったのは，Pagliaro らの TIP 療法の報告1)であ




ち，22例にリンパ節郭清が行われ， 3 例に complete
response が得られた．生存期間は中央値で17カ月で
あったと報告している．同じく TIP 療法を施行した
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